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 Web filtering system is one of the systems use to prevent users from can 
access any web pages that contain illicit contents. There are six (6) phases included 
in web filtering process. One of them is pre-processing phase. In this phase, there are 
three main activities included; HTML parsing, stemming, and stopping. The main 
focus in this research is stemming process. Stemming process is used to remove any 
affixes that attached together in the input words from web pages to produce the 
correct root words. To date, the existing stemming algorithm in Malay language; 
Othman’s stemming algorithm and Sembok’s stemming algorithm still produce 
errors in the result. Hence, the errors from both stemming algorithm were analyzed. 
Few features were created to encounter the problems occurred in existing stemming 
algorithm. There are initial checking with dictionary, implementation of Rule 2 and 
also checking with additional dictionary that contains the illicit words not included in 
the initial dictionary. These new features were added in enhanced stemming 
algorithm.In order to check the effectiveness of the new features added in the 
enhanced stemming algorithm, few tests were done to the sample of web pages. 
Based from the test, the result shows that only 11% corrected words produced if the 
test is done by without checking with initial dictionary and 72% corrected words 
produced if the process starts with initial checking with dictionary. The result for the 
test for implementation of Rule 2 shows that by using Sembok’s algorithm it 
produced only 17% corrected words compared with enhanced stemming algorithm 
produced 62% corrected words. As conclusion, the implementation of new features 














 Sistem web penapisan adalah merupakan salah satu system yang digunakan 
untuk mengelakkan pelayar Internet daripada melayari mana mana laman web yang 
mengandungi  bahan yang tidak bersesuaian. Di dalam system web penapisan, ianya 
terdapat enam fasa. Salah satu daripadanya adalah fasa pra-pemprosesan. Di dalam 
fasa ini, terdapat tiga aktiviti utama iaitu penghuraian kod HTML, pembuangan 
imbuhan pada perkataan, dan juga pembuangan perkataan yang tidak berkait semasa 
proses pencari perkataan di dalam laman web.  Fokus utama di dalam kajian ini 
adalah merupakan pada aktiviti pembuangan imbuhan yang terdapat pada sesebuah 
perkataan untuk menghasilkan kata akar yang betul. Setakat ini, hanya terdapat dua 
algoritma yang ada digunakan untuk perkataan di dalam Bahasa Melayu, iaitu 
Algoritma Othman dan juga Algoritma Sembok.  Kesalahan yang terdapat di dalam 
kedua algoritma ini telah dikaji dan beberapa cadangan untuk penambahbaikan untuk 
algoritma telah dilakukan. Antara cadangan atau langkah yang telah diambil adalah 
dengan memeriksa input perkataan terlebih dahulu dengan kamus di dalam sistem, 
pelaksanaan Rule 2, dan juga menambah satu kamus yang mengandungi perkataan 
yang tidak terdapat di dalam kamus terdahulu. Berdasarkan eksperimen yang dibuat, 
ia menunjukkan hanya sebanyak 11% kata akar yang betul dihasilkan jika 
pemeriksaan input perkataan dengan kamus dijalankan berbanding 72% kata akar 
yang berjaya dihasilkan jika input perkataan disemak dengan kamus terlebih dahulu. 
Untuk perlaksanaan Rule 2, hanya 17% kata akar yang betul sahaja berjaya 
dihasilkan dengan menggunakan Algoritma Sembok berbanding 62% kata akar yang 
betul berjaya dihasilkan dengan menggunakan algoritma yang baru. 
Kesimpulannya,perlaksanan cadangan dan kaedah untuk algoritma yang baru ini 
berjaya untuk mengurangkan kesalahan yang terdapat di dalam Algoritma Sembok. 
 
 
 
